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In successful representative democracies, politicians fulfill their constituents’ political will. 
Between elections, citizens express their preferences via petitions, demonstrations and, more 
recently, social media.  
Japan is among the world’s most technologically-advanced countries. It was also one of 
the most highly-ranked nations in Freedom House’s 2018 index of democratic health. Yet the 
Asian Century Institute refers to it as a “stunted democracy.”  
 In 2004, approximately ninety percent of Japanese survey respondents supported voting in 
elections, but the majority did not want to be involved with campaigns, demonstrations, or even 
contacting politicians. Likewise, over fifty percent of Japanese youths surveyed in 2013 claimed 
an interest in politics, but only 30.2 percent believed their contributions would matter – this outlook 
was the most dismal of seven countries compared. In 2016, the Diet attempted to reverse 
decreasing voter turnout by lowering the eligible voting age from twenty to eighteen years old. 
However, the Ministry of Internal Affairs and Communications later reported decreased voter 
turnout among eighteen- and nineteen-year-olds.  
This paper examines trends in Japanese youths’ political participation and explores social 
media’s potential to increase their engagement. It first outlines the history of Japan’s 
democratization and its citizens’ political participation, concluding with the Students’ Emergency 
Action for Liberal Democracy (SEALDs). A comparison to youth political participation in South 
Korea, America, and the Middle East follows. Noting the prominent role of social media in each 
case, this paper then assesses the merits and shortcomings of its application in the Japanese context 
and lastly proposes the creation of a social media application (i.e., a Parliament simulation) for use 
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評価基準によって決定される（Economist Intelligence Unit, 2019）。 そして、この十年間、
政治参加は世界中で向上しており、2011 年のアラブの春以降、一層注目されてきた















































年の 74.57%であり、最低投票率は 2014年の 52.66%であった。 
 
表 1．全体投票率 1 
 投票外参加ならば、最も注目されたのは日米軍事同盟が強化された新安全保障条約に
対する 1960 年 5 月から 6 月にかけての安保闘争という国民運動であろう。国内では社
会党・共産党および労働組合、学生、市民の中から対米従属や軍事強化反対の声が上が
った。反対運動は議会外でも上がり、激しいデモが繰り返され、ピーク時には 30 万人









 2011 年東北地方太平洋地震後、日本は 40 年ぶりに大規模な社会運動が「反原発デモ」








Students Emergency Action for Liberal Democracy-s（SEALDs）という学生団体が成立し、





















 公職選挙法が 2015 年に改正され、選挙権が「20 歳以上」から「18 歳以上」に引き下
げられた結果、18、19歳の約 240万人が新たに有権者となった（朝日新聞, 2016）。  
9 
 
 国政選挙で 18、19歳の若年層が初めて対象になった 16年の参院選では、その年齢層
の投票率は 46.68％と、全体の投票率を 54.6％下回った。2017 年に行われた衆院選では
18歳の投票率が47.71％、19歳のは31.01％であり、いずれも全体の平均を下回った（朝
日新聞, 2018）。 




































































指標の「政治参加」という項目においては、10 点満点中、韓国が 7.22 点を取った一方
で、日本のスコアはそれを下回る 6.67点であった（Economist Intelligence Unit, 2019）。
また、38か国を調査したOECDによる「良い暮らし指標（Better Living Index）」でも、








関心があると主張する韓国人は 61.5%で、日本人の 50.1％より高かった（内閣府 , 
2013）。同じく、「私の参加により、変えてほしい社会現状が少し変えられるかもしれ












表 4．世代別の政治思想 (Pew Research Center, 2018) 
 高齢化社会の問題に加え、日本と米国は不十分な政治教育という点でも共通している。
米国の場合、自分で選んだ問題について候補者の立場を正しく説明できる 18~24歳の若










                                                          









表 5. 18~29歳の米国人の学歴別投票率 





























































 2009 年から 2014 年、毎日テレビを見たり新聞を読んだりしている若者数が低下し
た一方、毎日インターネットを利用する人数が上がった（澤田, 2016）。それと同時に、
2009 年から 2012 年まで、ツイッターの普及率がインターネットユーザーの 1.4％から
26.3％に上がった（山腰, 2014）。ツイッターの 20 代のユーザー数が全体最高であり、
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